

















Mental Image Verbalization to Improve Vocabulary Development 
Abilities: Using a Mandal-Art-like Learning Activity
SEKIGUCHI Mio
【Abstract】When having a conversation, speakers verbalize mental images by 
selecting a stored sign. This sign is processed in their memory through search, 
choice and extraction. In the current study, learners thought of related terms using 
a mandala-art-like method; a learning activity with as purpose to come up with 
words on their own. As a result, the author determined that the method to come up 
with related terms varies among learners. The majority of learners used a hierarchy 
taxonomy (classiﬁcation) starting from a concept already established in their minds, 
i.e. a word they already know, while a minority of learners attempted verbalization 
via visual or auditory images. 
 This paper ﬁrst describes the learning activity. Then the thought process to obtain 
the end result and the changing learners' classification awareness are analyzed. 
Finally, the report considers vocabulary production ability improvement though the 
verbalization of mental images. 
【Keywords】Idea generation method  Mandala-art-like activity  Taxonomy  Image 
verbalization












































































業となる。また AB-Module は G30 プログラムの必修科目であるが、C-Module は選択
科目となる。
G30 の C-Module 登録の学生 5 名とティーチングアシスタント（以下 TA）の合計 6
名に対して実施された。本稿で取りあげた学生（A ～ F）のうち、学生 E は１日目のみ

































参加した学生をアルファベット A ～ D で特定し、匿名化する。マンダラートの図は学
生が挙げた言語表現をそのまま再現したため、学生のメモ書きの英語の表記も記載した。
４. １　１回目
















いるか ぶた はと 目 みみ は
ぞう どうぶつ いぬ あし ボディ / ぜんしん / 体 かみ
むし じゃ（へび） ねこ て　手 かた　肩 はな










Fuji やま すし さくら くち みみ きどあいらく（Emotions）
しま 


























































































































































きれい コスプレ 服 fukuClothes




にメモをローマ字で残している。「anime wa ooku no janru ga arimasu（アニメは多く
のジャンルがあります）」「Tatoeba, shoujo to romance, shonen to action.（例えば、少
女とロマンス、少年とアクション）」「Anime wa nihon no taishu bunka. （アニメは日本























層分類法という方法をとった学生 A と B は、その語彙力の限界から、２回目、３回目と
段階を踏むにつれて、コアを囲む８つのマスのいくつかにオリジナリティのある表現が
入ってきた。



































































































































ド（U.S. National Library of Medicine 2013）」と表現する（関口 2015a:109 参照）。
２. マインドマップはトニー・ブザン（1996）が開発した情報整理法である。これは記
憶を高めるために創造と連想を用いる発想法である。
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